











































































































































Development of Distance Higher Education Systems 
in a Lifelong Learning Society:  




The purpose of this dissertation is to examine the present condition of the distance 
higher education using media as the leading method of the adult education of Japan 
which is becoming a lifelong learning society, and to have a view about the further 
possibility. For that purpose, this paper indicates that there are characteristics specific 
to adult learning that stand out as foundation elements not observed in school-age 
learning. This paper groups several principles for distance education that allow adults 
to use a range of media in the learning experience; they are categorized into several 
types based on the principal thoughts presented in existing studies. Moreover, these 
concepts are extended to distance higher education. Using several types of distance 
education models, the current state of distance higher education in Japan and its 
future prospects are studied and examined based on survey data collected by the Open 
University of Japan (OUJ), a representative distance higher education institution in 
Japan. 
Using the research methods introduced below, this dissertation examines the 
multiple aspects of distance higher education in Japan—which is making a shift 
toward becoming a lifelong learning society. It also investigates how various forms of 
media are being utilized within this process. First, the precedence theories about 
lifelong learning, a learning society, university extension, and distance higher 
education are examined and inquired. Secondly, the current state and recent 
modifications are presented using statistics available to the public regarding adult 
learning and higher education. Lastly, statistical analyses, including multivariate 
analyses, are conducted on field survey data collected by OUJ, a representative 
distance higher education institution in Japan that ranks as the largest among such 
institutions that have made it their mission to facilitate and advance lifelong learning.  
The structure of this paper is as follows: 
The introductory chapter presents the theme of the paper and its backdrop while 
also giving reviews on Japanese trends in higher education relating to adult learning 
and the larger notion of a lifelong learning society. Subsequently, describing the 
objective and methodology of the present study, the introductory chapter sums up 
preceding studies and theories to identify five development models, which are 
“autonomous learner model”, “industrialization model”, “human-centered model”, 
“hybrid model” and “learning-space-extension model”. This is followed by an overview 
of the paper’s structure and an introduction to some of the meanings for important 
concepts that serve as keys in studying adult learning behaviors and distance higher 
education. 
Chapter 1 presents the vision and details of the governmental lifelong learning 
policy pursued in Japan since the Provisional Council on Education Reform presented 
its proposals. This chapter also elucidates on the background of the policy; 
characteristics specific to adult learning and the effectiveness of incorporating 
different modes of media for learning are also analyzed. Furthermore, Chapter 1 
systematically discusses: the shift toward a lifelong learning system, established to 
provide a safety net as necessitated by the policy-driven liberalization of the school 
education system. It presents the cases of actual adult learners who have their 
intrinsic needs and attributes, which demand actual learning activities based on 
principles and methodologies that differ from those of school education. It also shows 
how, for these purposes, various media resources can effectively be used. 
Chapter 2 analyzes university management and the changes that have occurred in 
this area since the 1990s in Japan, where a turning point in governmental university 
policy had taken place. This chapter also measures the successes and failures of 
academic enrollment of adult and/or working learners, showing the relevant measures 
taken by academic institutions to expand enrollment to this population. This analysis 
elucidates that: since the turn of the century universities have taken up an interest in 
adult (and/or working) learners as recipients of education as opposed to only the 
traditional client group (aged between 18 and 25 years); they have continued programs 
targeted at adult learners, such as university extension courses and promotion of 
enrollment of working people and that; the increase seen in adult learners at 
universities reflects not only the eagerness of the institutions to gain more students 
but also the desire of adults to continue learning. 
Chapter 3 examines distance higher education as an important mechanism for 
higher education institutions to employ in approaching lifelong learning. The benefits 
gained from implementing a variety of available media for the purpose of distance 
higher education are reviewed in Chapter 3, noticing past changes in the situation 
surrounding such media and its current issues. Through these analyses, Chapter 3 
details the use of various media boosting the functionality and competitiveness of 
distance higher education, as well as the current state in which the use of the media 
for distance higher education is actually expanding. 
Chapter 4 focuses on OUJ as a representative distance higher education institution 
in Japan. Results of fact-finding surveys are used to investigate the significance and 
possibilities of education provided by OUJ, while reviewing the university’s history 
from its founding to the present. Specifically, the positive functions and implications 
that distance higher education has on society, as well as its limitations and 
complications, are examined in Chapter 4 using the results of quantitative analyses for 
the numbers of its undergraduates and graduates and the results of fact-finding and 
awareness surveys conducted on OUJ students. These analyses elucidate upon 
relationships between the structure of student attributes and their unique learning 
characteristics, as well as the great expectations held by OUJ students for the 
heightened use of networked media. 
Lastly, Chapter 5 clarifies new trends and the evolutionary use of technology in 
distance higher education in a lifelong learning society, principally from the 
perspective of the usability of the media for education. In particular, discussions in 
Chapter 5 focus on usability and near future pathways for Japan in terms of 
information & communications technology (ICT) and devices used in various ways in 
distance higher education in the world today. More specifically, this chapter examines 
compatibility between the actual situation and the five development models mentioned 
in the introductory chapter—including the autonomous learning and learning 
space-extension models—in order to identify the direction and problems in lifelong 
learner-oriented education provided by higher education institutions using available 
media. 
The following findings obtained through the aforementioned analyses are presented: 
 Adult learners in the higher education stage are expected to be looking for 
convenient and flexible learning forms more than ever before;  At present, the most 
promising form by which they can meet their needs is seen to be online learning using 
the WWW network;  In the present institution of distance higher education 
diversified by rise of on-line courses, the conformity of an "autonomous student model" 
and an "industrialization model" is not necessarily high as a model in connection with 
adult's lifelong learning. Moreover, although it seems that a "human-centered model" 
is effective for a student with specific attributes, such as the younger age group and an 
inoccupation layer, it does not suit universally;  More generally and practically, the 
presently optimum sought-after model is a hybrid model that takes diverse academic 
disciplines and various learners into consideration; and  The validity of the 
aforementioned learning space-extension model is expected to dramatically increase in 
the future once ICT advances further on the technical front, networked media becomes 
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 第１節 生涯学習と生涯学習社会 
 
生涯教育（lifelong education）の概念は1965年にパリで開催されたユネスコ（UNESCO: 


























                                                  
1 Stubblefield, Harold W. & Keane, Patrick, Adult Education in the American Experience, 
Jossey-Bass (1994) p.181. 
2 岩永雅也『現代の生涯教育』放送大学教育振興会(2012)202-203 頁。 
3 ラングランの提唱した生涯教育についての詳細は、第 1 章第 1 節を参照。 
4 Hutchins, Robert M. The Learning Society, Pelican Books(1968)． 


































                                                  
5 市川昭午「学習社会としての現代」市川昭午・天野郁夫編『生涯学習の時代』有斐閣(1982)7頁。 
6 市川昭午『臨教審以後の教育政策』教育開発研究所(1995)356 頁。 
7 エットーレ・ジェルピ／前平泰志訳『生涯教育－抑圧と解放の弁証法』東京創元社(1983)16 頁。 



































                                                  
8 岩永、前掲書、3 頁。 
































                                                  








































                                                  
12 Raggatt, Peter, Richard Edwards and Nick Small eds., The Learning Society, Open University 
(1996), pp.1-2. 
13 増田智子・小林利行「人々の学習関心とメディアに求めているもの」NHK 放送文化研究所『放送研
究と調査』(2008 年 8 月号)35～37 頁。 


































                                                  






















連合国最高司令官総司令部（GHQ：General Headquarters of the Supreme Commander 




























































































                                                  
19 文部科学省委託調査報告書「平成 25 年度開かれた大学づくりに関する調査報告書」21 頁。 
20 溝上智恵子「ｅ-ラーニングが開く教育の自由化・国際化」関口礼子編著『情報化社会の生涯学習』学
文社(2005 年)73 頁。 































                                                  
21 開学当初は電波の到達範囲と学習センターの設置が南関東地域等に限られており、全国化が強く求め
られていた。開学から 15 年をかけ、1998 年 10 月に全国化が達成された。  
22 放送大学「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。本論第 4 章、図４－１も参照。 
23 文部科学省の学校基本調査では、学校教育法での扱いが異なることから、現在でも高等教育とは別の
カテゴリーに置かれている。 
24 文部科学省「平成 25 年度学校基本調査(確定値)」：
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afieldfile/(2014/01/29)より。 
25 岩永雅也「中等後教育機関としての専修学校の機能と問題点」『高等教育研究紀要』第４号(1985 年) 
29-46 頁で、専修学校の発足、定着、発展の分析を行っている。 

































                                                  






































                                                  
28 文部科学省「社会通信教育の振興」：
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/tsushinkyoiku/index.htm(2014/03/23)より。 
29 公益財団法人日本生産性本部･余暇創研編『レジャー白書 2013～60 代以上が余暇の主役へ～』生産性
出版(2013)67-69 頁。 
- 13 - 
 

































                                                  
30 堺屋太一が名付けた当初の｢団塊の世代｣は、1947 年～51年の 5 年間に生まれた人々を指していたが、
狭義には特に出生数の突出した 47 年～49 年の 3 年間に生まれた人々を指す。 




































































                                                  
31 Moore, Michael G., Learner autonomy: the second dimension of independent learning, 
Convergence 5(2), (1972) p.76 
32 前者の例としては、Jung, I. S., Korea’s experiments with virtual education, Technical notes series, 
Vol.5, No.2, World Bank (2000) が、後者の例としては、熊谷愼之輔「M.G.ムーアの遠隔教育論」『岡山
大学大学院教育学研究科研究集録』第140号(2009)133-141頁がある。 
33 Peters, Otto, Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation in 
outline, In Sewart, D., D. Keegan & B. Holmberg eds., Distance Education: International 
Perspectives, Croom Helm(1983). 



































                                                  
34 Holmberg, Börje, Status and Trends of Distance Education, Kogan Page (1981) p.78. 


































                                                  
35 Daniel, John S. & C. Marquis, Independence and interaction: getting the mixture right, Teaching 
at a Distance, 15 (1979) pp.29-44. 












































































































































































































































































                                                  
38 佐藤卓己・井上義和編『ラーニング・アロン』新曜社（2008）。 
39 Bowen, William G. Higher Education in the Digital Age, Princeton Press (2013) pp.20-21.  
40 牟田博光『大学の地域配置と遠隔教育』多賀出版(1994)。 

































                                                  
41 小林雅之「高等教育計画と放送大学」『放送大学研究年報』第 16 号(1998)66 頁。 
42 吉田文・田口真奈編著『模索されるｅラーニング－事例と調査データに見る大学の未来』東信堂(2005)。 
43 放送大学学園『ICT 活用教育の推進に関する調査研究』(2011)134 頁。 
44 Elaine A.I., Jeff Seaman, Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United 
States, Pearson (2013) p.20. 
- 21 - 
 
ごく最近のものに限ってみれば、土屋俊「デジタル・メディアによる大学の変容または
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 ICT を活用して実施される学習活動の総称である。「e」は electronic の頭文字として用
いられている。すでに 1950 年代に構想されていた CAI（Computer-assisted Instruction）
が高度化し発展した形態を持つ。インターネットの発達と普及に伴って 1990 年代には教
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（Hutchins, Robert M.）が提唱した「学習社会（learning society）」に源を持つ概念であ












                                                  
1 前払い制のバス運賃もフロントエンドと呼ばれる。あらかじめ行き先が同じような範囲内に決まって
いる短距離バスの場合は、先に定額料金を払う形式が簡便である。フロントエンドからの脱却について
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コ成人教育課長であったラングランの提出したワーキングペーパーで初めて提唱された5。





























                                                  
5 もっとも、当初は生涯学習（lifelong learning）ではなく、生涯教育（lifelong education）または生
涯統合教育（lifelong integrated education、原語はフランス語で l'education permanente）として提唱
された。日本でも最初の訳語は「社会教育」であった（波多野完治『社会教育の新しい動向』文部省、
1967 年）。なお、l'education permanente をそのまま訳して「恒久教育」「永久教育」などの訳語も一
時用いられた。 
6 白石正明・中島智枝子編『増補生涯学習・人権教育基本資料集』阿吽社（1999）59 頁。 

















































































るように････」と述懐している（『朝日新聞』2005 年 12 月 4 日朝刊）。 






















































 さらにユネスコは 1996 年、『学習：秘められた宝』というタイトルの報告書（ドロール・
レポート）も刊行している。その中で執筆に当たった 21 世紀教育国際委員会委員長のド
ロール（Delors, Jacques L. J.）らは、フォール・レポートの学習の 3 つの目的に加え










                                                  












































                                                                                                                                                            
報告書―』ぎょうせい（1997）として刊行されている。 
13 社会科学系の事典等で多くは英語訳がなされず、稀にそれがある場合も“a man of society”と無意
味な訳を付していることからもわかるように、社会人はきわめて曖昧な概念である。 







があるため、例えば文部科学省『文部科学白書 2012』では、年間延べ 4212 万人以上、実


























                                                  
14 例えば、毎年度集計される OECD の国際教育統計（“Education at a Glance 2010: OECD Indicators”）
の中の年齢階層別就学率の表では、加盟国中、日本のデータだけが欠落している。 
15 文部科学省『文部科学白書 2012』日経印刷（2013）393 頁より。 



































                                                  
16 ただし、最近の傾向として、そうした学校への入学目的も多様化する傾向にあり、必ずしも補償教育
だけとは言えなくなっている現実があることには注意を要する。 



































                                                  
17 Cattel, Raymond B., "Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment". Journal 
of Educational Psychology 54 (1963) pp.1–22. 




































                                                  
18 M.ノールズ著、堀薫夫・三輪建二監訳『成人教育の現代的実践－ペダゴジーからアンドラゴジーへ－』



































                                                                                                                                                            
鳳書房（2002）。 
19 Knowles, Malcolm S. et al., The Adult Learners second edition, Routledge (1978） pp.184-185． 






































































                                                  
20  Miller, Gary. 'Research Opportunities in Distance Education', PAACE Journal of Lifelong 
Education Vol.6, (1997), pp.1-7. 
21 Thompson, Melody M. and Chute, Alan G., 'A Vision for Distance Education: Networked Learning 
Environments', Open Learning, June (1998), p.5. 
22 Ibid. p.6. 




























































ざるを得なくなった 2000 年前後の状況から見ていくことにする。 










                                                  
1 大学(university)は、本論文で広く対象とする高等教育機関(higher educational institution)の代表的
な１つのカテゴリーであるが、議論が煩瑣になることを避けるため、以降は特に断らない限り、高等教
育機関の総称として大学を用いることとする。 
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くこととなったが、そのいわば集大成としての歴史的な変革が、2003 年 7 月に成立した｢国
立大学法人法｣によってもたらされた。 






新自由主義に基づく構造改革構想と結び付き、2001 年 6 月のいわゆる｢遠山プラン｣2、そ












は、第 1 に、年々深刻化する少子化によって 18 歳人口の長期にわたる減退が現実のもの
となってきたことである。従来の強い需要圧力に基づいた安定的な運営を支えてきた伝統
                                                  




いる。加えて、特許取得数を 10 年で 15 倍に、特許の企業化を 5 年で 10 倍に、大学への企業人受け入れ







過程で統一的表現としての COE が定着した。狭義の COE は、日本の文科省による競争的、傾斜配分的な
大学支援政策に関わる概念である。2001 年の「大学の構造改革の方針」に基づき、大学の研究機能を高
めるため 02 年から「21 世紀 COE プログラム」(5 年間)が、また 07 年からは「グローバル COE プログラ
ム」(同)が日本学術振興会を通じて実施された。前者は全学的支援、後者は大学院に重点化した支援で
ある。初年度の 02 年度の採択は 50 大学、113 件で補助額は約 167 億円、03 年度の採択は 56 大学,133
件で約 158 億円であった。一定の成果は認められているが、大学間格差の助長という批判も多い。 
4 天野郁夫編『大学を語る－22 人の学長』玉川大学出版部（1997）315 頁。 






































6 金子元久「『国立大学法人』のすがた」『IDE 現代の高等教育』N0.434（2001）12 頁。 












され、残りの 3 割が授業料収入等の自己収入でまかなわれていたが、2004 年度から国立
学校特別会計は廃止され、運営費交付金制度へと移行した。 
最後に、国立大学法人化の私立大学、公立大学への波及効果である。先見的な私立大学























8 山岸駿介「私大政策をどうみるか」『IDE 現代の高等教育』N0.448（2003)23-28 頁、および濱名篤「定
員管理と資金管理はどう変わったか？」同誌 49-53 頁。 


































学の教育の機能や使命と、ベルリン大学をはじめとする 18 世紀から 19 世紀にかけて創設
                                                  
9 マックス・ウェーバー／尾高邦雄訳『職業としての学問』岩波書店（1980）18-19 頁。 





























 大学開放は言うまでもなく university extension の訳であり、extension の原義から大










12 Elman, S. E. and Smock, S. M., Professional Service and Faculty Rewards, National Association 
of State Universities and Land-Grant Colleges (1985）p.15. 














の開放が一般的であったが、2000 年 11 月の大学審答申『グローバル化時代に求められる




の 5 年間で 100 万人規模に増やすことが提唱された13。さらに、IT（ICT）を使った遠隔
教育や短期集中コースの充実により、社会人が学びやすい環境を整えることも提言された。





状況に大きな影響をもたらしている。先に述べたように、少子化により 18 歳人口は 1992
年度の約 206 万人をピークとして急減期に入った。2004 年度には約 141 万人に減少し、




                                                  
13 行政的なてこ入れもあって、2001 年度には、大学学部段階への社会人入学者数は 18,340 人と過去最
高を記録した。しかし、その後は折からの不況もあり、2008 年度には 10,347 人まで落ち込んだ。2010
年度には 12,980 人まで戻したものの、他の校種を加えて累計したとしても、遠山プランの「社会人キャ
リアアップ 100 万人計画」の目標値には遠く及ばないのが現状である。 
14 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成 24 年 12 月推計）
（http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp（2014/02/27）） 

































                                                  




17 喜多村和之『大学淘汰の時代―消費社会の高等教育』中央公論社（1990）102-103 頁。 













図２－１  大学が実際に取り組んだ地域社会への貢献事業（ 2012 年度実績） 










                                                  
18 株式会社リベルタス・コンサルティングに委託して実施された。調査対象は国内の全大学・短大、調
査内容は、大学公開講座の実施状況、地域との関係構築に関する取り組み状況等、実施方法は郵送法、
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ングが受託）19によると、一般市民に対する公開講座を開講している国公私立大学は、1992
年度に 339 校だったものが 2010 年度には 707 校にまで増加し、その後やや減少して 11
年現在は 690 校となっている20。また、講座数、受講者数も 92 年度には約 4,000 講座、5
万人余だったものが、11 年度には 28,817 講座、約 117 万人にまで増加している。約 20
年間で、大学数では約 2 倍、講座数では約 7.3 倍、受講者数で約 2.3 倍に達したことにな
る。日本全体で、2011 年度現在、780 の四年制大学があるが、上記調査の有効回答数は

















                                                  
19 2011 年度のデータである。 
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22 社会人入学者は図２－４の注 A)、B)、C)のように規定されている。 














て入学した学生の数は、2011 年度では全国の大学学部で計 1,518 人であり、全入学者の
0.3％に当たる数であった。短期大学では 1,463 人、同じく 2.3％に当たる数であった23。 
 図２－４に見るとおり、その値は最盛期の 1998 年度には 5,228 人、比率で約 0.7％だっ
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科目等履修 履修証明 通学 通信（放送大学を除く） 放送大学 ※ 直近二年度の履修証明、
科目等履修は未調査




大学院への社会人入学者の数は、2011 年度では、全国で修士課程が 7,547 人、全修士入
学者の 9.5％に当たる数であった。博士課程では 5,433 人、同じく 34.7％に当たる数であ
る。また、法科大学院や教職大学院などの専門職大学院ではさらに比率が高く、3,047 人、
37.7％に上っている。修士課程こそまだ 10 人に 1 人程度であるものの、博士課程、専門
職大学院では実に 3～4 割の学生が社会人だということになる。社会人大学院生の数は、
学部への社会人入学が減り始めた 1990 年代の半ば頃から急激に増え始めた。図２－５に
あるように、90 年代直前の 1987 年度には 1,000 人弱だった大学院社会人入学者が、2000
年代初頭には 13,700 人と約 14 倍に増加し、その比率も、全入学者の 2.9％から 18.2％（修











                                                  
24 文部科学省・第 3 回雇用政策研究会、同上資料、19 頁。 
25 文部科学省・大学審議会大学院部会における審議の概要「大学院入学者選抜の改善について」（1999
963 
















































10 年で 240 大学 536 研究科となっている。（下線は岩永） 
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うに必ずしも遠隔教育システムを前提としない機関があり、また、遠隔高等教育の中にド
イツの Fern 大学や韓国の国立公開大学（Korean National Open University: KNOU）の
ような選抜性の高い大学もあって、厳密にはその両者を全く同一と見ることはできないが、

























 シカゴ大学、あるいはウィスコンシン大学の通信教育開始から 120 年あまり経った 2011
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加速度的に利用が進んだのである。わが国では、1993 年に JPNIC が設立され、JUNET、
                                                  
34 World Wide Web(ワールド・ワイド・ウェブ)の略で、インターネット上でバラバラに存在する種々の
情報に適切にアクセスするためのメカニズムである。ネット上に網の目を張り巡らすように情報のリン
クを作り、データベース化するため、「ウェブ(蜘蛛の巣)」の名を持つ。インターネットの利用者は、










連の最も権威ある調査企業であるアメリカの NUA 社の調査（Nua Internet Survey）による
と、全世界のインターネット・ホスト数は 2000 年 1 月の時点で約 7240 万台にのぼってい
たが、そのうち 73.4％はアメリカが占め、日本はそれに次いでいるものの、全体での比率
はわずか 3.6％、264 万台にすぎなかった。また、“***.**.jp”等で定義される日本のイン
ターネット・ドメイン数は、約 15 万であった。世界のインターネット利用者数は同年 12




率がやや高くなり、34.0％となる。しかし、その値が 1997 年度には 6.4％に過ぎなかった
ことを考えると、過去数年間の伸びは非常に大きかったといえるだろう35。それに伴って、
パソコンの普及率も上昇しており、2001 年 3 月末の時点で世帯普及率が 5 割を越えて
(50.1％)、ほぼステレオと同じ水準に達した36。大きく出遅れていた日本の ICT 水準も、
21 世紀に入った時点で、ようやく世界的な水準に達したということができるだろう。それ
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世帯ベースではさらに値が上昇し、91.1％とほぼ全世帯に普及している状況である。と
りわけ、2000 年から 02 年にかけての数値の伸びが際立っている。これは、2000 年 7 月












図３－２ 世界各国のインターネット利用率：上位 20 ヶ国のみ（％）（2012 年度） 
資料出所：ITU (International Telecommunication Union) Statistics (2012) 
 
 こうしたインターネット利用状況を年齢階層別に見たものが図３－３である。これを見
ると、20 代から 40 代までの年齢階層ではすでに 2008 年の段階で９割以上の高い利用率
                                                  
















































非常に高い水準の Web 利用率を達成していることが容易に想像できるのである。 
 
 
図３－３ 年齢階層別インターネット利用者数と推定利用率（2008～2012 年） 
資料：総務省統計局統計調査部「社会生活基本調査報告」2013 年度版より。 
 





































２０～２９歳 ４０～４９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７９歳
2008年末(n=12,791) 2010年末(n=59,346) 2012年末(n=49,563)









度も、CATV 回線利用あるいは ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line：非対称デジタル










































自宅のパソコン（家庭内） (n=21,462) 携帯電話（家庭外） (n=4,120) スマートフォン（家庭外） (n=5,986)











図３－５ 所属世帯年収別インターネット利用率（個人ベース）（2012 年末） 
資料出所：総務省「通信利用動向調査」（平成 24 年度版）より。 
 







インターネットの発展と時を同じくして学内 LAN(Local Area Network)の整備も進んだ。
メディア教育開発センター（現放送大学 ICT 活用･遠隔教育センター）の 2008 年の調査に
よると、すでにその段階でインターネットを何らかの形で用いて ICT 活用教育を導入して
いる大学は国立で 95.9％、私立で約 79.4％にのぼっていた39。現在ほとんど全ての高等教
                                                  






















付けしか与えられてこなかったからである。メディア教育開発センターが 2000 年 1 月に全
国の高等教育機関に対して行った調査を見ても、インターネットによるオンライン教育を




審議会が 2000 年 11 月に示した『グローバル化時代に求められる高等教育の在り方につい














に、2001 年 3 月の文部科学省告示では、「････通信衛星、光ファイバ等を用いることによ
り、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体
的に扱うもので････①同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等
                                                  
40 吉田文「IT の浸透を促すもの・阻むもの」『IDE』No.422 (2000 年 10 月)45 頁。 
41 大学審議会答申「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」（2000 年 11 月 22 日)
より。 
42 IT 戦略本部『e-Japan 重点計画－高速情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画－』(2001 年
3 月 29 日)｢３．教育及び学習の振興並びに人材の育成｣より。 

































                                                  
43 平成 13 年文部科学省告示第 51 号（大学設置基準第 25 条第 2 項の規定に基づき、大学が履修させる
ことができる授業等について定める件）より。 











 一方、欧米諸国では、主にインターネット上の WWW を利用して遠隔地の学習者にコー
























                                                  
46 より広い概念として Web-based Training(WBT)が用いられることも多い。内容は同じである。Khan, B. 
H., Web-based Instruction (WBI): What is it and why is it? B.H. Khan (ed.)Web-Based Instruction, (1997) 
pp.5-19 を参照されたい。 
47 Daugherty, Martha and, Barbara L. Funke, University Faculty and Student Perceptions of Web-Based 
Instruction, Journal of Distance Education, vol.13, No.1(1998), pp.22-23 















である。たとえば、ジョーンズ国際大学（Jones International University）は 1995 年に
開講されたネット大学で、キャンパスを全く持たず、コロラド州デンバー市の郊外センチ
ネルにホームページを運営するオフィスだけが設置されていた49。この大学では、学士お
よび修士の授業が 42 コース提供され、世界 30 カ国から約 600 人が常時「通学」していた。












                                                  
48 苑復傑「アメリカの高等教育と情報技術」『IDE』No.422 (2000 年 10 月)50～56 頁。苑は、オンライ
ン高等教育には基本的に、対面授業への代替機能、補完機能、拡張機能の三者があり、そのうちスタン
フォード大学の修士課程のような実践は、拡張機能の性格が最も強いと指摘している。 
49 1999 年 12 月 6 日付朝日新聞(朝刊)の記事による。記事は、ジョーンズ国際大学に在籍する 27 歳の男
性(専門学校講師)が、修士号を目指して学習している様子を紹介し、ネット大学が従来大学(院)教育に
アプローチできなかった人々にも教育の機会を広く提供していることを指摘している。ジョーンズ国際
大学に関する情報は、HP （http://www.jonesinternational.edu/（2010/5/20）) にもよっている。 
50 ただし、日本のように college や university を名乗ることに法的規制がないため、その中にはいわゆる
正規の大学とはいえないものも多数含まれている。 
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 カリフォルニア・バーチャル・キャンパス(California Virtual Campus：以下 CVC)は、
そうしたコンソーシアム型 WBI 大学の代表的なものであった。CVC は 1999 年にカリフォ
ルニア州内の 108 の高等教育機関の連合体(財団)として発足した51。2006 年の段階で、会




である。また、授業料も CVC ではなく、各教育機関に帰属することになっていた。 
 同様のオンライン大学連合体に、西部知事協会の運営するウェスタン・ガバナーズ大学
(Western Governors’ University：以下 WGU)がある。1998 年の発足に際しては、西部 18
州とグアムの 49 高等教育機関と企業 16 社がその構成メンバーであった。WGU が CVC に
比して特徴的なのは、自ら学位を出し得たことである。５つの学位プログラムに属する 950
コースが用意されていたが、アクレディテーションを獲得することができなかったため、
学生数は約 200 人と極めて小規模のままであった52。 
③政府主導型 
 一方、アメリカのオンライン大学に先行されていた欧州各国でも、急速に WBI 大学への
関心が高まってきた。その動きの中で最も注目されたのは、英国政府が国内全域の大学を




ていたのである53。2000 年に構想ができあがり、02 年に学生募集を開始した e-U 計画の最
                                                  
51 CVC 発足の際の母体となったのは、カリフォルニア・バーチャル大学(California Virtual 
University：CVU)である。CVU は 1998 年に開学したが、授業料収入が CVU に帰属しないことによる




53 e-U 計画については、畠中祥｢政府主導で英国流 e-大学計画が動き出す｣『カレッジマネジメント』
No.108(2001)56～60 頁に詳しい。 





e-U は早くも 2004 年にはプロジェクトの中止が決まってしまった。最大の原因は、その人
















こなしていくことができる。IntelliQuest 社の 2000 年 5 月の調査によれば、アメリカ、カ
ナダの 55％の大学で、何らかのオンライン教育ツールを使用した、または購入した経験が
あったという56。2000 年の時点では、そのうち 50％が WebCT、37％が Blackboard、15％が
TopClass、12％が eClass、そして 10％が LearningSpace であった（複数選択）。上位 2 社に
よる寡占状況にあったことがわかる。ここでは、WebCT について簡単に見ておこう。 
 WebCT は、カナダのブリティッシュコロンビア大学講師のゴールドバーグ（Goldberg, 
Martin W.）が 1995 年から開発し、97 年に営利企業(WebCT 社)として本社をボストンに設
置して事業化したものである。その後、驚異的な成長を遂げ、2005 年には全世界の 1700 
以上の教育機関に導入され、800 万人以上の学生に利用されるほどの e ラーニング
のプラットフォームとなった。WebCT の主な機能は、①教員によるコンテンツモジュ
                                                  
54 篠原正典「学習者等の視点に立った適切な eLearning の在り方に関する調査研究報告書」長岡技術科
学大学、メディア教育開発センター（2007.3）30 頁。 
55 http://fd.code.ouj.ac.jp/tips/qanda/q121.html/（2013/11/05）、放送大学･大学教員のための ICT 活
用「e ラーニング」より。 
56 梶田将司｢WebCT の現状と高等教育用情報基盤の今後｣『メディア教育・情報教育の高度化の研究』名
古屋大学メディア教育センター(2001 年 3 月)、1～10 頁。以下、WebCT に関する情報は、同論文および
WebCT 社のホームページ(http://www.webct.com/hp/（2002/5/10）)による。 









因となったが、2006 年にはシェアを逆転された先述の Blackboard 社に買収され、WebCT
社は消滅することとなった。現在も日本を含む 81 ヶ国の 2,600 強の大学等で Blackboard 








会階層的な不平等が指摘されているし58、学習コストも、先の CVC や WGU の例からもわ
かるように、機関の側から見た場合には対面型の伝統的授業形態と比べて必ずしも無条件
に有利というわけではない。 








                                                  
57 http://www.blackboard.jp/markets/higher-education/（2014/02/27）より。日本語版 WebCT は、株
式会社エミットジャパンが商品化している。なお、エミットジャパン社（http://www.emit-japan.com/）
は名古屋大学発のベンチャー企業である。 
58 Gladieux, Lawrence E. and Swail, Watson S., The Virtual University and Educational Opportunity: Panacea or 
False Hope? Higher Education Management Vol. 11, No. 2, OECD, (1999) pp.43-54. 
59 WBI の有効性に関しては、さまざまな議論が展開されてきた。Spooner, Fred, et al., Student Ratings of 
Instruction in Distance Learrning and On-Campus Classes, The Journal of Educational Research Vol.92 No.3, 
(1999), pp.132-140、Merisotis, Jamie P. and Phipps, Ronald A., What's the Difference?, Change, May/June 
(1999), pp.13-17、前出 Gladieux and Swail(1999)、あるいは吉田文｢対面教育と比較されるオンライン教育
の評価｣『カレッジマネジメント』No.110(2001)58～62 頁などを参照。 
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60 Perdue, Kathy J. and Valentine, Thomas, Beliefs of Certified Public Accountants toward Distance Education: 
A Statewide Georgia Survey, The American Journal of Distance Education Vol.12 No.3, (1998) pp.34-35. それ
に続く 2 位はビデオカセット、3 位はテキスト、最下位はオーディオカセットであった。ちなみに、ま
だこの段階でのインターネットの利用は 7 項目中 6 位であった。 
61 Dede, Chris. 'The Evolution of Distance Education: Emerging Technologies and Distributed Learning', The 
American Journal of Distance Education Vol.10(2), (1996) pp.5-6. 

















































 日本の放送大学では、面接授業を除くほとんどすべての講義を、毎日早朝（午前 6 時）




の基本モデルとなった UKOU では、開学当初、国営放送である BBC 放送を通じてのテ
レビによる教育は全体の 5%に抑えられていた（ラジオを加えても 10%であった）。それ
                                                  
1 世界の公開大学についての詳細は第５章で見ていく。  
2 Rumble, Greville and Keith Harry eds., The Distance Teaching Universities, Croom Helm 
(1982) p.214. 
3 Ibid, また、富崎哲「世界の放送大学に見る放送と教育」、『放送研究と調査』(1986 年 3 月)、28-30
頁も参照。  
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以外の教材は、印刷教材は 65%、面接授業とチュータリングが 15%、実験、試験等が
10%であった4。その後、2006 年 12 月になって、UKOU は放送授業を一切放棄し、授






























                                                  
4 ウォルター・ペリー／西本三十二訳『オープン・ユニバーシティ』（1977）58 頁。  
5 Richards, Huw, “Goodbye to kipper ties and sideburns”, Times Higher Education, (2006/12/15). 
6 CERI, OECD, Adult in Higher Education, OECD (1987) p.66. 
7 Open University, An Introduction to the Open University, UKOU (1981) pp.3-4. 









出（1970 年）という計画の事実上の出発から実に 13 年目の 1983 年のことであった。
放送を用いた公開大学の嚆矢である UKOU の場合、開学直前に UKOU を立案した労働
























                                                  
8 OECD, CERI, Towards Mass Higher Education, OECD (1974) p.24. 
9 Ibid. 






















NHK が当初（1969 年から 70 年にかけて)、政府による放送大学の構想と並行して「NHK
放送市民大学」を独自に企画し、新たな周波数帯の割当てを希望していたことも、事態
を一層複雑にしていた11。 
 イギリスの UKOU も、“University of the Air”、つまり「放送の大学」と名付けられ
ていた立案の初期の段階では、未使用周波数帯であった第 4 チャンネルをフルに利用し、
放送を主とした大学として企画されていた。しかし主に財政上の理由から、既存の国営
BBC 第 2 チャンネルの、一般番組のない早朝（休日のみ午前中）に、25 分単位の放送
教材を組み込むことになった12。それによって、放送による大学教育を含意していた当
初の名称は破棄され、放送の比率を大幅に低下させた公開（open）大学として出発した
のであるが、むしろそうした妥協が BBC との問の障害を取り払い、UKOU の発足を容
易にする一因となったことは否めない事実である。 
 一方、日本の放送大学の場合は、15 万人強の学生を擁していた私立大学通信教育協会
                                                  
10 放送大学学園『基礎資料集』（1988）20-33 頁に法案成立までの論争点がまとめてある。  
11 放送大学学園『基礎資料集』（1988）23～24 頁。  
12 ペリー、前掲書、35-37 頁。なお、UKOU の BBC による放送の実態については、菊池城司「公開
大学（Open University）の教材」『IDE』No,227、 (1982 年 1 月)、26～31 頁を参照。  
















of the Air”の構想が検討されており14、それがその後 UKOU の開講直前に再び保守党が
政権に返り咲いた時点で、UKOU を受容する下地になったことである。 













                                                  
13 放送大学学園『基礎資料集』（1988）30～32 頁を参照。 
14 ペリー、前掲書、27 頁。  
15 放送大学学園『基礎資料集』（1988）51 頁。  
16 放送大学構想の直接の出発点となったのは、自民党主流派にあって大学立法推進の中心にいた橋本



























されたミッションの差異となってあらわれている。まず UKOU の設立を勅許した 1969










                                                  
17 放送大学学園『基礎資料集』（1990）20 頁参照。  
18 Open University, ibid, pp.3-4. 
19 放送大学学園『放送大学学園要覧』(1988)、4 頁。  
























 放送大学は、2013 年 4 月をもって開学 30 周年を迎えた。終戦からまだ間もない 1949




「CS 化（1998 年）」、「大学院修士課程設置（2001 年）」、「インターネット配信の
開始（2010 年）」、「BS デジタル化（2011 年）」といった変革を経てその規模を拡大
し、またサービス内容を多様なものとしてきた。1985 年の開講時に 17,038 人であった
学生数も、2013 年 1 学期までに総計 86,718 人（内訳は学部 81,146 人、大学院 5,572
人、集中科目履修生等は除く）に増加している（ただし、学部と院に重複して在籍する
学生が存在するため、総計は延べ数であり実人数ではない）。もっとも、在学生の量的
                                                  
20 放送大学・放送教育開発センター『AAOU 研究集会報告書』放送教育開発センター(1987)。  
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る。その第 1 回目は 90 年度から 96 年度にかけての比較的長い期間、第 2 回目は 99 年
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それまで南関東に限定されていた対象地域が拡大していった時期にあたる。つまり学習
センターが順次各道府県に設置されていく時期である。第 2 回目の増加期には、CS デ






































 次に年齢構成を見よう。図４－３にあるように、開学以来、ほぼ一貫して 40 代と 60




60 代の学生を見ると、50 代の学生が急増した 1998～2000 年度から 10 年後の 2008～
2010 年度に急にその数を増していることがわかる。ここに団塊の世代が来ているという
ことである。 














































資料出所：放送大学学園「経営に関するデータ集」2012 年 12 月より。 
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資料出所：放送大学「学務に関するデータ集」2012 年 12 月より。  
 
当該年度 1 学期に 1 科目でも登録した学生数を縦棒グラフで示したのが図４－５であ
る。毎年 5 万人強が科目登録をしているが、その量的なピークは、2001 年前後であっ
たことがわかる。それからは 2009 年まで減少を続けていたが、2010 年以降は再び増加
に転じている。折れ線は 1 人あたりの登録単位数(登録延べ単位数／登録実人数)を算出
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図４－８ 再入学者数と再入学率（全科履修生）  
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図４－９ 職業別在学年数  






図４－１０ 所属コース別最終出身校  
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表４－１ 動機・目的項目の因子分析結果(回転後の成分行列 ) 
 成分  
 1 2 3 4 
じっくりと学びたかった  .740 .116 .047 -.056
幅広い分野の科目を学習したかった  .688 .015 .077 -.083
放大で学ぶことで、充実した生活を送れるようにし
たかった  
.683 .043 .101 -.026
時間を有効に活用したかった  .680 .130 .081 .091
いままでの生活に変化をつけたかった  .652 .058 .060 .125
体系的なカリキュラムで学識を深めたかった  .624 .251 .080 .063
それまでの不勉強を取り戻したかった  .589 .184 .045 .189
数多くの面接授業を受講したかった  .573 .143 .047 -.017
他のカルチャースクール等に満足できなかったか
ら  
.399 -.074 .064 -.011
正規の大学教育が受けられるから  .160 .779 .022 .120
大学の卒業資格を取得したかった  -.005 .680 -.031 .287
学費が手頃だから  .187 .630 .128 .062
入学試験がないから  .073 .531 .029 -.017
自宅で勉強できるから  .122 .430 .304 -.034
放送大学の広告（新聞広告・ﾃﾚﾋﾞ広告・ﾎﾟｽﾀｰ 等）
を見て  
.235 .235 .200 -.201
ＢＳ放送で視聴できるから  .121 .010 .794 .009
地上デジタル放送やＦＭ放送で視聴できるから  .123 .051 .721 .017
インターネットで視聴できるから  .031 .118 .614 .215
ＣＳ放送やＣＡＴＶで視聴できるから  .085 .062 .575 .045
よりよい職業に就くためのステップとしたかった -.031 .197 .061 .813
公的資格などの取得に生かしたかった  .020 .206 .132 .728
現在の仕事や活動に役立てたかった  .071 .128 .096 .670
上司・先生・家族・友人等に勧められたから  .056 -.170 -.007 .349
＊ 因子抽出法 :主成分分析／回転法 :Kaiser の正規化を伴うﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法。  
＊＊ ５回の反復で回転が収束した。  
＊＊＊ 太字の数値は当該因子の負荷量の大きい項目の値、そのうち下線を引いた数値は、動機・目
的因子を構成するために選んだ各３項目の値。  
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図４－１１ 学生種別･調査票別入学動機因子の平均得点（評点 1.0～5.0 の平均値）  







図４－１２ 性別・入学動機・目的因子の強さ（評点 1.0～5.0 の平均値）  
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図４－１３ 年齢階層別・入学動機・目的因子の強さ（評点 1.0～5.0 の平均値）  
資料出所：放送大学学生実態調査 2012 より。  
 
 各動機・目的因子を年齢階層別に見たのが図４－１３である。教養指向の度合
いは 60 歳以上の年齢層で最も高く、30～40 代で最も低い。逆に大卒指向の度合












表４－２ 入学時の放送大学への期待（年齢階層別項目順位）  
  ～29 歳 30～39 歳  40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70 歳～ 
1 位  教養  教養  教養  教養  教養  教養  
2 位  ネット利用  放送授業 講師陣 講師陣 講師陣 講師陣 
3 位  講師陣 印刷教材 放送授業 放送授業 放送授業 放送授業 
4 位  放送授業 講師陣 SC 利用 SC 利用 面接授業 面接授業 
5 位  印刷教材 ネット利用  印刷教材 印刷教材 印刷教材 SC 利用 
※SC：学習センター 




































































業等  看護師等  専業主婦  定年退職  無職  
他大学生
等  
1 位  教養  教養  教養  教養  教養  教養  教養  
2 位  講師陣  放送授業  SC 利用  講師陣  講師陣  講師陣  講師陣  
3 位  放送授業  講師陣  放送授業  放送授業  SC 利用  放送授業  SC 利用  
4 位  印刷教材  面接授業  印刷教材  SC 利用  放送授業  面接授業  印刷教材
5 位  SC 利用  印刷教材  講師陣  面接授業  印刷教材  SC 利用  放送授業

































































図４－１６ 年齢階層別・学習によく利用する場所（多肢選択） ※「自宅」を除く。 （％）  







































































図４－１７ 職業別・学習によく利用する場所    ※「自宅」を除く。     （％）  
























































- 113 - 
 
 
図４－１８ 年齢別学習時間                  （単位：分）  












図４－１９ 年齢別放送授業視聴時間              （単位：分）  



























































図４－２０ 職業別学習時間                  （単位：分）  

















































図４－２１ 職業別放送授業視聴時間              （単位：分）  














図４－２２ 年齢別インターネットでの放送大学利用者         （％） 












































- 116 - 
 
 図４－２２に示されているように、インターネットを用いて放送大学の学習を
進めている度合いの最も高いのは、意外にも 40 代ついで 60 代で、20 代の利用度
は 70 代以上の 8.8％よりもさらに低く、最低の 7.2％である。オンラインの授業視
聴や通信指導の解答、諸手続き、大学からの各種情報の取得等々、インターネッ
トを最も利用しているのは 40 代～60 代の中高年層であることがわかる。  
 
図４－２３ 職業別インターネットでの放送大学利用者       （％）  
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図４－２４ 年齢階層別・放送大学に対する全体的満足感  




図４－２５ インターネットでの放送大学利用状況別・全体的満足感  
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図４－２６ 入学動機・目的因子と全体的満足感の相関係数（ピアソン）  
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図４－３９ 「当初は放送大学に期待していなかったが満足した点」  
         （自由記述：延べ回答数 609）在校生全学生種  






図４－４０ 「放送大学で学習を継続するために改善して欲しい点」  
（自由記述：延べ回答数 766）在校生全学生種  











































（１０）「授業評価 2012」に見るメディア評価とネット利用への期待  







図４－４１ メディア別全体評価：肯定的（学部）          （％）  
資料出所：放送大学「授業評価 2012―2012 年度新規開設科目―」 p.24 
 
 
図４－４２ メディア別全体評価：肯定的（大学院）          （％）  
























































































（９）入学後 10 年以上の累積卒業率は、一年次入学者で約 24％、編入学者で約 70％で
ある。この値は他の通信制大学に比して高い。また、再入学者の比率も約 45％と他大学
に比べて非常に高いことがわかった。 
（１０）学生実態調査 2012 からは、以下のような結果を得ることができた。 
①入学の動機・目的としては、因子分析の結果、「教養指向」「大卒指向」「受講利便
性指向」そして「職業・資格指向」の 4 因子が抽出された。 








⑤放送視聴以外の学習時間は、30～50 代で短く、20 代以下と 70 代で長いことがわかっ




⑥放送大学の学習へのインターネット利用は、40 代と 60 代で 25％前後と最も多かった。













































































名 称 国 創設 学生数 教育メディア（比重順） / URL 
南アフリカ大学 南ア 1873 328,179
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、e-ﾁｭｰﾀｰ、印刷物 
http://www.unisa.ac.za/（2013/12/20） 
ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ大学 米国 1947 37,000
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、CD-ROM、印刷物、ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 
http://www.umd.edu/（2013/12/20） 
モナッシュ大学 豪 1958 62,998
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、CD-ROM、印刷物、ｶｾｯﾄ、ﾋﾞﾃﾞｵ、実験ｷｯﾄ 
http://www.monash.edu.au/（2013/12/20） 
                                                  
1 代表的な遠隔高等教育機関の選定は、Alkin, Marvin C. ed., Encyclopedia of Educational Research 
(sixth ed.), vol.1, (1992), p.336、Daniel, John Sir., Mega-Universities and Knowledge Media, (1996), 
Kogan Page, pp.30-31 および Insung Jung, “Quality Assurance Survey of Mega Universities”, 
McIntosh, Christopher ed., Lifelong Learning & Distance Higher Education, (2005), Commonwealth 
of Learning/UNESCO Publishing, p.81 によった。 
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UKOU 英国   1969 229,215
ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ、印刷物、CD-ROM、DVD 
http://www.open.ac.uk/（2013/12/20） 




































中国開放大学 中国 1979 2,796,100
ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ放送、印刷物、対面、ｵﾝﾗｲﾝ 
http://www.crtvu.edu.cn/（2013/12/20） 
アナドル大学 トルコ 1982 1,041,180
e-ﾃｷｽﾄ、ﾃﾚﾋﾞ放送、演習ｿﾌﾄ 
http://www.anadolu.edu.tr/（2013/12/20） 








放送大学 日本 1985 86,319
ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ放送、ﾃｷｽﾄ、対面、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
http://www.ouj.ac.jp/（2013/12/20） 
国立空中大学 台湾 1986 33,643
ﾃﾚﾋﾞ放送、ﾃｷｽﾄ 
http://www.nou.edu.tw/（2013/12/20） 












 表中の創設年を見ると、1970 年代に 9 大学、80 年代に 6 大学(機関)というように、こ





万人を超える巨大校が 21 大学(機関)中 8 大学(機関)も存在し、大規模な機関では 100 万
人を超える学生を擁する巨大大学となっていることがわかる。UKOU の副総長2を務めた
                                                  
2 UKOU の場合、総長は名誉的な職で王侯貴族が就くため、副総長は実質的な学長職と考えてよい。 
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ダニエルが世界の遠隔高等教育機関の現状を考察する著作の中で何らかの学位コースに所
























1,700 人）、チューター（tutor または associate lecturer：約 8,000 人）等の非常勤スタッ
フを擁していて、オンラインコースや郵送された教材による自習の他に、全英 311 カ所の
学習センターでチュータリングが行われている。入学試験はなく、学生数は約 23 万人、
平均年齢は 34 歳で、日本の放送大学よりも 8 歳程度若い。教授方法の中心は、印刷教材、
CD-ROM、DVD による自宅学習で、それに一学期に 5～7 回程度の通信指導と同程度のチ
ュータリングが加わる。放送はかつて国営 BBC 放送のテレビとラジオを通じて行われて
いたが、開設から時が経つにつれてその重要性は相対的に減じ続け、科目も限られ早朝と
                                                  
3 Daniel, John Sir., Mega-Universities and Knowledge Media, (1996), Kogan Page, p.29. 
4 松村祥子・三浦正克･山本淳一『日本･英国･韓国 Open University 図書館調査報告』放送大学（2010）
26 頁。以下この項の UKOU に関しては同じ。 
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深夜のわずかな時間のみで、重要視はされなくなっていた。現在はその BBC の放送から
も 2006 年 12 月を機に完全撤退し、一部科目のインターネット配信のみとなっている5。





学、数学など 6 学部からなり、修士と博士のコースも設置されている6。全連邦に 6 万人以






  ともに日本の約 25 倍の国土面積を持ち、32.6 人/㎞２と 3.5 人/㎞２という日本（337.6 人














                                                  
5 Richards, Huw, “Goodbye to kipper ties and sideburns”, (2006/12/15) Times Higher Education. 
6 フェルン大学の情報は、FernUniversität, Weiterbildung – Informationen zum Studium 2－（2009）
p.4 および HP（www.fernuni-hagen.de/english/20/12/2013）より。以下この項の FernUniversität に関
しては同じ。 
7 IMF, World Economic Outlook Databases (2013), 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx/ (2013/10/08)より。 
8 Moore Kearsley／高橋悟編訳『遠隔教育－生涯学習社会への挑戦－』海文堂（2004）20 頁。 
9 永岡慶三「『バーチャル・ユニバーシティ』とは何か」坂元昂ほか監修『バーチャル・ユニバーシティ』
アルク（2001）17～21 頁。 




3 章でも見た 301 校の大学・短大が参加するカリフォルニア・バーチャル・キャンパス
(CVC)などがその代表である。③のタイプは、バーチャル・ユニバーシティを標榜する中
















 2007-08 年の段階で、アメリカ全土の大学には、約 430 万人の遠隔教育手段を利用して
いる学生が登録している12。その比率は、全学生の約 20％に達している。そのうち、全て






（Saint Francis Xavier University）がカナダ放送局と提携してラジオによる遠隔教育を
開始した後の展開は、むしろ影響を受けたアメリカ以上であった。地理的なあるいは自然
                                                  
10 デビッド・W.ブレネマン、ブライアン・パッサー、サラ・E.ターナー著／田部井潤監訳『ビジネスと
しての高等教育－営利大学の勃興－』（2011）99 頁。 
11 同上書、99 頁。 
12 U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, The Condition of 
Education (2011), indicator p.43. 
13 半同期は、上りと下りの通信が完全な同期ではないものの、24 時間以内といった枠を定めた掲示板等
の利用で、ほぼリアルタイムの効果を期待できるタイプの双方向を指す。 






















Open University: STOU)がある。1978 年に創設された STOU は、教育、経済、家政、法






習の中心は印刷教材で、毎学期 20 分×十数本のラジオ番組と、コースごとに 30 分×三本
程度のテレビ番組が提供されてはいるが、いずれも補助的なものに過ぎない。近年、オン
デマンドの Web コースも開設され、その比率を年々高めている。 
 次の例は中国開放大学である。中国開放大学は、中央広播電視大学16として 1979 年に開
                                                  
14 http://www.athabascau.ca/aboutau/distanceeducation.php/（2013/12/20）による。 
15 三輪眞木子「スコータイ・タマティラット公開大学調査報告書」総合戦略企画室『タイ･マレーシア･
香港における公開大学の現状』（2012）放送大学より。以下この項の STOU に関しては同じ。 
16 「広播」は放送、「電視」はテレビを意味する。つまり、当初は放送による大学教育を標榜していた
のである。以下中国の開放大学システムに関する情報は、http://www.crtvu.edu.cn/20/12/2013 による。 
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通信や SNS（Social Network System）の利用、MOOC（Massive Open Online Courses）
や OCW（Open Course Ware）そしてそれらのコースにおいて小テストや課題の授受と解


























19 Daniel, John S., Mega-Universities & Knowledge Media: Technology Strategies for Higher 
Education (1996) p.120. 












































                                                  
20 マイケル G. ムーア／グレッグ・カースリー著／高橋悟編訳『遠隔教育－生涯学習社会への挑戦－』
（2004）の訳者である髙橋悟が「編訳者まえがき」中に挿入した四象限表をベースにして作成したもの
である。 


































 しかし、世界の遠隔高等教育における CD-ROM の優勢は、それほど長くは続かなかっ
                                                  
21 Daniel, John S., ibid. (1996), p.121. 
22 ibid, p.122. 

































 第３節  今後の ICT 活用の可能性と課題―放送大学の場合― 
 
 わが国の遠隔高等教育における ICT 利用について具体的に見ていくにあたり、代表的な
遠隔高等教育機関である放送大学を例にとることにしよう。放送大学は、開学以来、放送












資 料 出 所 ： 放 送 大 学 学 生 実 態 調 査 2012 よ り 。  
 








                                                  

































①科目の補助教材としての音声 CD の制作 
語学科目など、音声で繰り返し学習することの効果が認められる科目群について、スキ
ャットや朗読を吹き込んだ CD を作成し、それを教材として試行的に配布した。 














③BS デジタル放送の空いた帯域に送出する PPT（Power Point）スライドの制作 






                                                  
24 放 送 大 学 「 授 業 評 価 2012 報 告 書 」（ 2012） 32 頁 。  
25 放 送 大 学 「 授 業 評 価 2012 報 告 書 」（ 2012） 56 頁 。  
26 岩永雅也・大塚雄作･髙橋一男・山田文康制作『社会調査の基礎 CD-ROM 版』放送大学教育振興会
（2002）。 





のが、ラジオ科目のオンライン化である。文部科学省による 2001 年 2 月の大学設置基準
の見直しにより、すでにインターネット大学は可能となっていたが、現実には種々の制約
要件があり、少数の特区事例を除き、実際の開校にはなかなか結びつくことがなかったの
























                                                  






28 青木久美子『ｅラーニングの理論と実践』放送大学教育振興会（2012）48 頁。 



































                                                  
29 放送大学総合戦略企画室編『ｲｷﾞﾘｽ･ｱﾒﾘｶ･韓国における公開大学の現状』放送大学（2010）39-55 頁。  
30 青木、前掲書、58 頁。 














今世紀に入ってからの 10 年間は「O（open）の 10 年」だったのである。 



















                                                  
31 船守美穂「MOOCs が高等教育へ与えるインパクト」『カレッジマネジメント』183 号、2013/Nov.-Dec.
に最近の動向が詳説されている。
（http://souken.shingakunet.com/college_m/2013/11/183moocs14-6144.html（2014/01/15）） 
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 現実には日本においても各大学が協調して MOOC のシステムを運用する企画が現実の
ものとなっている。日本オープンオンライン教育推進協議会（略称：JMOOC）がそれで



















                                                  
32 同上。 
33 詳細は JMOOC のトップページ、http://www.jmooc.jp/about/（2014/03/24）を参照。 




































































                                                  
34 た だ し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る オ ン ラ イ ン コ ー ス の 費 用 効 果 性 は 必 ず し も よ く な い と
い う 指 摘 も あ る 。 例 え ば 、 イ ギ リ ス の UKOU は 、 そ の 「 教 科 コ ー ス に 対 す る 質 と 効 率 性
に お い て 高 い 投 資 を 行 」 い 、「 イ ギ リ ス の 他 の い か な る 高 等 教 育 機 関 よ り も 学 生 お よ び 学
期 あ た り の 教 科 コ ー ス に 多 く の 経 費 を か け て 」い る 。オ ン ラ イ ン コ ー ス も も ち ろ ん そ の 例
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10 年以上の累積卒業率は、一年次入学者で約 24％、編入学者で約 70％である。この値は
他の通信制大学に比して高い。また、再入学者の比率も約 45％と他大学に比べて非常に高
いことがわかった。 
 一方、「学生実態調査 2012」からは、以下のような結果を得ることができた。 
①入学の動機・目的としては、因子分析の結果、「教養指向」「大卒指向」「受講利便 
 性指向」そして「職業・資格指向」の 4 因子が抽出された。 
 ②因子得点の平均値を比較すると、男性は教養指向が強いのみで、他の 3 因子は女性の 
  方が高かった。年齢階層では、大卒指向と職業・資格指向が若年者ほど高いのに対し、 
  教養指向と受講利便性指向は高齢者ほど高かった。 
 ③受講利便性を入学目的にあげた層は、インターネットの利用率も利用期待度もともに 




 ⑤放送視聴以外の学習時間は、30～50 代で短く、20 代以下と 70 代で長いことがわかっ
た。放送視聴時間は、平日で定年退職者、無職が長く、休日では教員・公務員・会社 
  員等が最も長かった。 
 ⑥放送大学の学習へのインターネット利用は、40 代と 60 代で 25％前後と最も多かった。 
  最も低率だったのは 20 代以下で、70 代以上がそれに次いでいた。職業別では、教員・ 
  公務員・会社員等が最も多かった。 
 ⑦放送大学の教育への全体的満足感は、高齢者ほど高かった。入学動機・目的別では、 
  教養指向が最も高く、職業資格指向が最も低かった。また、インターネットを放送大 
  学の学習に利用している層ほど満足感は高かった。 
 ⑧放送大学への入学時の期待の達成度では、高齢者ほどネット利用に対する期待達成度 
  が高く、高齢者は PC 利用への関心が低いということが妥当するとはいえないことが 
  わかった。職業別に見た専業主婦に関しても同じことがいえた。 
 ⑨インターネット利用への期待達成度は、受講利便性指向の学生ほど高かった。 
 ⑩インターネット利用への期待達成度は「放送大学は現在の仕事に役立った」という学 
  生ほど高く、「放送大学で学んで新聞を読むようになった」という学生ほど低かった。 
 ⑪学生による授業評価調査の結果からは、ラジオ科目の評価が過去のデータよりも上昇 
  していることがわかった。その背景には、ラジオ科目のインターネット配信の進展に 






































かし、ごく近年のメガユニバーシティでは、UKOU が 2006 年以来放送授業を全面的に放
棄したことに象徴されるように、授業の提供がインターネットを軸として展開するような
変化が生じている。つまり多くの公開大学が放送による講義を放棄し、オンライン授業を
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